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れていた。サッカーは 29 名が選択し受講した。実践した 4 種類のゲームはゴールキーパ























































ら、2017）。 本研究ではその一つの手法と言えるジグソー法（Aronson,＆ Peteoe、1996） 
を実践に導入した。 例えば東京大学 CoREF では全国の教育委員会や学校と連携し、「知識
構 成型ジグソー法」（CoREF、2019）を多様な学校種や教科において実践している。
























山田・大見（2019）では高校 2 年生の「労働と健康」の単元において 2 コマ連続の授業

































































 楽しさ 満足度 理解度 
2018 年度保健 4.0 4.0 4.2 
2019 年度保健 4.3 4.3 4.3 
2019 年度体育 4.5 4.3 4.6 
 



































本実践の授業デザインを図 2、3 および資料 3 に示す。実践した 4 種類のゲームはゴー
ルキーパー無しの 4 名対 4 名のゲームであり、コートの形やルールを変えることによっ




本研究では図 2 の上段 A から D の 4 種類のミニゲームのうち１種類を各生徒が体験し、


































































































キーワードの要素を含む記述についての分析結果を表 2 に示す。表 2 より、29 名（見
学含む）のうち 26 名の生徒が 2 つの設問のいずれかでキーワードの要素を含めた記述を
記載した。詳しくは、一つ目の戦術に関する問いについてキーワードが出現した生徒が
25 名、二つ目まで広げることで 26 名であった。またキーワードの要素が含まれていない
3 名の生徒についても、キーワードは含まれていないが戦術についての記載が見られた。
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Practice and Assessment of Collaborative Learning in 
High School Physical Education Association Football 
 
Masayuki Yamada12 and Manabu Oomi3 
（ 1Seisa University Research Center）  
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 This study examined the practice and assessment of "proactive, interactive, and deep learning" 
in high school physical education classes. The practice was a design lesson initiated student 
thought on soccer tactics. The class implemented the jigsaw method’s collaborative learning to 
realize a "fun" and "thoughtful" physical education class. This practice was offered as an elective 
in two freshman classes at a public high school. Soccer was selected by 29 people. The four 
different games practiced were four-player versus four-player games without a goalkeeper and 
were designed to encourage diverse awareness by varying the court’s shape and rules. The 
analysis used content from the "questionnaire" and "work notes." The results suggested that the 
quality of learning activities could be improved through activities in which each student shared 
different experiences and discussed them in teams. This would lead to a deeper understanding of 
the qualities and abilities that should be pursued, in addition to enjoyable physical education. 
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